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　本シンポジウムは、全米幼児教育学会（National Association for the Education of Young 
Children、以下、ＮＡＥＹＣとする）に着目し、同学会が作成した「発達上適切な実践」





























































ることを求めている（Copple & Bredekamp, 2009）。
　第一に重要なのは、生まれてから 36 か月の期間に、保育者に特定の対応を求める３
つの明確な発達上の特徴が示され、欲求が表現されるということを認識することである
（Lally & Mangione, 2008）。生後間もないひとり立ちする前の乳児（生まれてから６か月か
８か月くらいの子ども）は、「安全を求める存在」として特徴づけられる。子どもたちの
労力のほとんど全ては、信頼ある関係性を通じて、安全であるという感覚を獲得すること

















































































性の大切さに注目させる（Mann & Carney, 2008; McMullen & Dixon, 2009）。子どもとの関
係性、子ども同士の関係性、子どもを取り巻く関係性は、健全な脳の発達やあらゆる身体的・
心理的幸福に影響を与える（Bronfenbrenner & Morris, 2006）。それは、思いやりのある対
話や交流の手本となる。こうした健康的な発達は、大人との肯定的で情緒的な雰囲気を必
要とする。乳幼児は、親しい人に世話をしてもらい、また自分の周りの思いやりのある







2012; Lally & Mangione, 2008）。これは、乳幼児との会話をすぐさま感じ取り、心を込めて
応答することを意味している。即時的で気持ちの込もった保育者との応答的交流は、集団
保育における、子どもと大人の信頼と安定した愛着関係の発達と子どもの自尊感情の育ち



























メリカで推奨される実践を構成するようなものである（Edwards ＆ Raikes,2002; Lally ＆ 



























い発達に貢献していることを語っている（McMullen, Kim, Mihai, ＆ Yun, 近刊）。同研究に






















ボウルビィ（Bowlby, 1988）やメアリー・アインズワース（Mary Ainsworth）（Ainsworth, 






















































ある。この具体的な提案はＮＡＥＹＣのＤＡＰ（McMullen, M. B. （2013）．Understanding 
development of infants and toddlers. In C. Copple, S. Bredekamp, D. Koraleck, & K. Charner 
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This article is based upon a keynote speech delivered by Dr. Mary Benson McMullen to the 
Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education Annual Conference. This speech 
was delivered at one of the symposiums organized by the Japan Society of Research on Early 
Childhood Care and Education Annual Conference, and the title of the symposium was “Infant 
Care in the US, Today and in the Future”. This article starts with seven philosophical principles 
of Developmentally Appropriate Practice (DAP) for birth to age three, which is defined by Dr. 
McMullen in the recent publication (McMullen, 2013). Relationship-based practices based upon 
DAP are then described, focusing on the examples of ‘continuity of care,’ and ‘primary caregiving 
assignments.’ Finally, there is a proposal on the way to adapt these philosophical guidelines and 
practices, especially relationship-based practices, for the development of infants and toddlers care 
in Japan. The background to hold this symposium is detailed as a Research Note in the last section. 
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